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アメリカ先住民の保留水利権
―1908年ウィンターズ判決の検討―
Tribal Sovereignty and Indian Reserved Water Rights: 




　 This paper discusses Indian reserved water rights doctrine, known as the Winters doctrine, 
established by the U.S. Supreme Court decision in 1908.  This study investigates the origin and 
development of the Winters doctrine, through the examination of major court cases that involves Indian 
water rights as well as Indian treaties and federal land acts that brought major land loss to native people 
and assisted the establishment of the American West.
　 While the Winters doctrine assures priority of Indian water rights over states’ water use, the doctrine 
had not benefitted native tribes for more than half century.  Western states have opposed federal 
jurisdiction over Indian water uses, and the Bureau of Indian Affairs and the Bureau of Reclamation have 
neglected irrigation projects needed in Indian reservations.  However, the fundamental restraint for 
native people to practice their own water rights is the assimilation policy based on which Indian water 
rights was granted and interpreted.
　 The Winters doctrine was long forgotten and resurrected by the U.S. Supreme Court in Arizona v.  
California decision in 1963.  Through the efforts of Native American Rights Fund, Indian reserve water 
rights were finally put into practice, and in the 1980s, native tribes started to achieve water compacts 
with states.  The redemption of Indian water rights was critical to native tribes’ sovereignty, and 



















































の水利権が争われたWinters事件は，当初，1905年合衆国巡回裁判所（the Circuit Court of the 
United States for District of Montana）3）で争われた。保留地上流の入植者が旱魃で水位の下がったミ
ルク川の水のほとんどを牧草やその他作物のために引水したため，保留地に十分な水が供給されな
くなり，これを受けて保留地を管轄する合衆国が訴えを起こした，というのがその概要である。判










（Matheson Ditch Company）6），クック灌漑会社（Cook’s Irrigation Company）は，1862年自営農地































権を判断する優先法廷であることが判示されるようになった。1976年Colo. River Water Conservation 
Dist. 判決（Colorado River Water Conservation District v. United States）13）においては，マッカラン
修正は先住民の保留水利権の司法判断における連邦主権（federal sovereignty）の放棄であると解























連合に編入していくこと目論んでいた。1785年公有地条例（the Land Ordinance of 1785）18）は，公
有地を 6マイル四方のタウンシップに分割し，更にそれを 1マイル四方 640エーカーの 36セクショ






な土地とする必要があった。合衆国議会はこの目的のために 1902年土地改良法（the Reclamation 
Act of 1902）20）を制定し，西部の土地改良を図った。
　1877年砂漠地法は，土地改良を目的とした灌漑を 3年以内に行うことを書面で示すことを条件に，































　土地改良法は 1902年から 1939年の間に改正を重ね，借入金の限度は 2000万ドルに拡大され，






































































































































































































ようになった。Arizona判決以降，1976年 Cappaert判決（Cappaert v. United States）45），1984年

































2）1976 年 Cappaert 判決における連邦水利権
　1976年 Cappaert判決では連邦の水利権（fedral water right）が扱われ，保留水利権の法理は先
住民保留地以外の連邦土地にも適応可能であると判示された。この事案は，ネヴァダ州デスバレー
国定史跡（Death Valley National Monument）域内の洞窟デビルスホール（Devil’s Hole）の地下水
に生息する絶滅危惧種デザートフィッシュを保護すべく，合衆国が連邦管轄域内の地下水の権利の
確認を求めたものである。カルフォルニア州，ネヴァダ州，ユタ州，アリゾナ州などは，米墨戦争
（1846年―1848年）終結に係る 1848年グアダルーペ・ヒダルゴ条約（the Treaty of Guadalupe 
Hidalgo）51）によって合衆国の所有となった土地である52）。デスバレー国定史跡は遺跡保存法（the 

























ネーク族のヤフースキン・バンド（Yahooskin band of Snake Indians）とともに，クラマス条約（the 




　1887年一般土地割当法（the General Allotment Act）55）がクラマス保留地に導入され，先住民家長
に 160エーカーの土地が与えられた。それ以外の土地は「余剰地」と見なされたことで，部族は保
留地の 4分の 1を失うことになった。20世紀半ば，連邦政府は 1953年決議 108号（House 
Concurrent Resolution 108）56）をもって，先住民との信託関係を一方的に終結させる連邦管理終結政
策へと舵を切ったが，クラマス族は決議 108号による即時解体を言い渡された部族の一つだった。



















































































　合衆国が複数の西部先住民部族ととり結んだ 1851年フォートララミー条約（the Treaty of Fort 



















































































































































銅採掘会社（Anaconda Copper Mining Company）を率いたが69），デリーはモンタナ南西部ビタールー
ト谷（Bitterroot Valley）において大規模な灌漑事業を展開していた。モンタナを準州から州へと
押し上げたのは，鉱物や水資源をコントロールした鉱業王たちの政治力だった。
　デリーの死後，彼の灌漑事業は州水資源保存委員会（State Water Conservation Board）に託され
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